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In recent years， regional development utilizing local distinctive-cultural resources attract attention in rural訂easor local cities. 
The creation of cultural resources is certainly considered an e妊'ectivetool. However， toward the local integrative revitalization， it 
is effective to have not only creative activity but organic， pluralistic connection with the various factors for regional development. 
The purpose of this study is to consider the mechanisms that increase value of regional area through pluralistic connection with 
cultural resources， toshow the basic仕ameworkemploying strategic theories or innovation theories， and to examine two case 
studies in Echigo-Tsumari and Naoshima. In this study， some common effects were observed including 1) lncrease of value 
and attraction of regional area， and the contribution to increase name recognition or economic effects， 2)Emergence of social 
e妊'ectssuch as the formation of local identities by the increase of interactive population， 3)lnduction to the activity for regional 
development such as landscaping. Mter that， the effectiveness of pluralistic connection with the creative resources for regional 
revitalization was shown. 
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置図を示す。 2000年より 3年に l度開催され、第4回(2009年)
は全体事業費約6億円、約 37万5000人の来場者があり、広域
型観光イベントとしても位置付けられている。
















































































事業費 1997 i 1998 i 1999 i 2000 2001 : 2002 : 2003 2004 : 2005 : 2006 2007 : 2008 : 2009 2010 (百万円}
E 巨大地の芸術祭開催回 i竿3固 2叩7)(12'咽夏i第4回 2010 
間制醐醐碑薗酬公園醐 3，698 
県地場戦略プラン 道路盤備 3，582 
越後妻有アー トトリエン 道路・公園・サイン宥梅聾 1，460 ナーレ支援事業 備
越後妻有アートネッヲレスステージ聾傭(建築物・広
盤側事業{ハード事業) 場・駐車場等) 自，347




開催年 第1回 第2回 第3困 第4回 自十
2000 2003 2006 2009 
参加者数(人) 162，800 205，100 348，997 375，311 1，092，208 
ソフト事業費(千円) 549，896 426，588 654，122 603，964 2，234，570 
J、ード事業費(千円) 5，751，738 8，525，403 811，075 。15，088，216 
寄付金・協賛金比率(%) 2.4 2.3 32.3 41.8 21.8 
寄付金・協賛金件数(件) 9 26 42 163 240 
こへぴ隊登録者数(人) 800 771 930 350 2，851 
参加作家数(人) 138 157 225 353 
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